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Most of the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) images studies are focusing 
on the horizontal plane with minimal covered on its height values. This thesis will 
study about the accuracy assessment in height coordinates using UAV images 
processing based on orthometric height observation data. Apart from that, the 
accuracy of height coordinates using UAV images processing based on different 
number of ground control point (GCP) are also assess. In this study, Agisoft 
PhotoScan v0.9.0 and Global Mapper v15.2.3 are the software used for the 
processing and analysis. Ground control points and check points were established 
using Real Time Kinematic Global Positioning System (RTK-GPS) and leveling 
method. There are two photogrammetric products produced in this study such as 
orthophoto and digital elevation model (DEM). The analyses of the photogrammetric 
products were performed based on different number of GCP and different 
orthometric height observation data. The results of this study showed that the height 
accuracy of photogrammetric products using UAV images processing based on 10 
GCPs produced better accuracy than 5 GCPs. RMSE values of check point height 
coordinates based on data from leveling method are ± 0.161 meter for 5 GCPs and ± 
0.116 meter for 10 GCPs while RMSE values of check point height coordinates 
based on data from RTK-GPS method are ± 0.167 meter for 5 GCPs and ± 0.124 
meter for 10 GCPs. The results also showed that photogrammetric products using 
UAV images processing based on leveling method provide more accurate height 
results than RTK-GPS method. The RMSE value of check point height coordinates 
based on RTK-GPS method is ± 0.148 meter (10 GCPs) and RMSE value of check 
point height coordinates based on leveling method is ± 0.116 meter (10 GCPs). As 
conclusion, UAV images can be used to generate DEM that give height coordinate 
















Kebanyakan kajian Kenderaan Udara Tanpa Pemandu (UAV) 
bertumpukan kepada satah mendatar dan kurang melihat kepada nilai ketinggian 
yang diperolehi. Kajian ini dibuat bagi menilai kejituan terhadap koordinat 
ketinggian menggunakan imej daripada UAV yang diproses berdasarkan data cerapan 
ketinggian ortometrik. Selain daripada itu, ketepatan koordinat ketinggian juga 
dinilai melalui imej UAV yang diproses berdasarkan bilangan titik kawalan tanah 
yang berbeza. Dalam kajian ini, perisian Agisoft PhotoScan v0.9.0 dan Global 
Mapper v15.2.3 digunakan untuk memproses imej UAV dan untuk membuat analisis. 
Titik kawalan tanah dan titik semak telah diwujudkan menggunakan kaedah Sistem 
Pendudukan Sejagat secara Kinematik Masa Hakiki (RTK-GPS) dan kaedah ukur 
aras. Terdapat dua hasil fotogrammetri dihasilkan iaitu ortofoto dan model 
ketinggian digital (DEM). Analisis terhadap hasil fotogrammetri dibuat berdasarkan 
bilangan titik kawalan yang berbeza dan juga berdasarkan kepada data cerapan 
ketinggian yang berbeza. Keputusan kajian ini menunjukkan kejituan ketinggian 
hasil fotogrammetri dari imej UAV yang diproses menggunakan 10 titik kawalan 
tanah memberikan ketepatan yang lebih baik berbanding 5 titik kawalan tanah. Nilai 
RMSE koordinat ketinggian titik semak berdasarkan data dari kaedah ukur aras 
adalah ± 0.161 meter untuk 5 GCPs dan ± 0.116 meter untuk 10 GCPs manakala 
nilai RMSE koordinat ketinggian titik semak berdasarkan data dari kaedah RTK-GPS 
adalah ± 0.167 meter untuk 5 GCPs dan ± 0.124 meter untuk 10 GCPs. Keputusan 
kajian juga menunjukkan kejituan ketinggian hasil fotogrammetri dari imej UAV 
yang diproses menggunakan kaedah ukur aras memberikan hasil ketinggian yang 
lebih tepat berbanding kaedah RTK-GPS. Nilai RMSE koordinat ketinggian titik 
semak berdasarkan data dari kaedah RTK-GPS adalah ± 0.148 meter (10 GCPs) dan 
nilai RMSE koordinat ketinggian titik semak berdasarkan data dari kaedah ukur aras 
adalah ± 0.116 meter (10 GCPs). Kesimpulannya, imej UAV boleh digunakan untuk 
menjana DEM yang memberikan nilai koordinat ketinggian sehingga ketepatan sub-
meter. 
